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I. COMPLEJIDAD COMO UN AMORTIGUADOR: EL CUBO SOCIAL BELGA

En toda su historia, B61gica ha sido una entidad compleja politicamente y
socialmente. Al Rey de los Belgas en un informe oficial le dijeron "no hay
Belgas". El pals ha cambiado rdpidamente de una estructura unitaria a una
estructura federal, con diferentes racionamientos y responsabilidades para sus
regiones y comunidades. Los cambios demogrdficos son algo dificiles de trazar
en un mapa debido a las restricciones que se presentan al hacer las preguntas
durante los censos. La combinaci6n de los mdltiples niveles de las instituciones
polfticas, el conflicto de grupo, la disparidad econ6mica, el simbolismo politico,
y los factores psicol6gicos demuestran la utilidad del uso del Cubismo Social
para estudiar este conflicto que es relativamente pacffico. l Este documento
discute que mucha de la complejidad de las instituciones polfticas de B61gica es
*
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el resultado de los atentados a mitigar el conflicto y a posponer unos
desacuerdos significativos.
Un entendimiento de los conflictos de identidad no se completa sin el
exdmen de la interacci6n estrat6gica y de las varias facetas del conflicto. Por
consiguiente, este capitulo presenta una breve discusi6n de los modelos de la
interacci6n estrat6gica, acentuando el modelo de cambio estructural. Mientras
este modelo es titil para sefialar la relaci6n entre estructuras y acciones, este es
muy general. Por eso combino este modelo con el Cubismo Social para mostrar
la interacci6n y la interrelaci6n de las diferentes facetas del Cubo Social. En el
caso de B61gica se ilustra claramente la utilidad de este estudio para examinar
el conflicto que varia continuamente.
I. INTERACCI6N ESTRATtGICA

Los modelos de las acci6nes estrat6gicas usadas para explicar las
coacciones a las que se enfrentan los lfderes proporciona una invaluable
comprensi6n a la naturaleza dindmica de la acci6n politica. Estos presentan
sucintamente la interacci6n del contexto, los objetivos, las acciones y los
resultados en situaciones complejas. Dibujando los estudios dejuegos fijos y los
procesos del conflicto, discuto que las acciones de los lideres politicos son
mej or entendidas dentro de un marco que es sensible a las multiples coacciones
a las que ellos se enfrentan.
Tsebelis ha usado juegos fijos para modelar las decisiones complejas
hechas por lideres politicos. tl discuti6 que los politicos tienen relaciones con
otros lideres y con sus electores, y que las acciones con un grupo afectardn la
relaci6n con el otro.2 Asimismo Panebianco indic6 que lideres politicos se
implican simultfneamente en al menos dos tipos de interacciones, que pueden
ser caracterizadas como juegos. En el primer juego, las relaciones 'verticales',
los lideres buscan el apoyo de sus electores intentando representar y realzar los
intereses de ellos, y al mismo tiempo tambi6n ayudando para formar esos
intereses. En el segundo juego, las relaciones 'horizontales', los lideres
compiten entre ellos por el poder.3 Como las relaciones son 'fijas', el
movimiento de un lider en un juego afecta su posici6n en el otro juego de
relaciones. Los lfderes que negocean situaciones entre uno de los grupos
(horizontales) se enfrentan a un limite impuesto por las obligaciones que les
deben a las estructuras del poder verticales (las de lider-elector). 4 En otras
palabras, los lfderes deben tener confianza que sus decisiones seran aceptadas
por todos. Ellos pueden usar este limite a su ventaja durante negociaciones. En
2.

GEORGE TSEBELIS, NESTED GAMES: RATIONAL CHOICE IN COMPARATIVE POLITICS (1990).

3.

ANGELO PANEBIANCO, POLITICAL PARTIES: ORGANIZATION AND POWER (M. Silver trans. 1988).
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(3) INT'L ORG. 427, 427-460; TSEBELIS, supra nota 2.

2002]

Carter

1251

general, el apoyo fuerte por un politico en el juego vertical aumenta su poder de
influir en otros lfderes en el juego horizontal.
La figura ntimero uno representa dos tipos de los juegos que se combinan
en negociaciones politicas y se invocan para explicar la politica en B61gica. En
la politica consocial, los lideres (representados en la figura por mimerales)
acttian reciprocamente con sus electores (que se identifican en la figura con el
subndice X) y con otros lideres. Consocialisaci6n implica el colocar a los
lideres dentro de diferentes niveles separados y aislados de la sociedad.5
Originalmente, concebido como el medio para regular el conflicto ideol6gico,
esta teorfa ha sido ampliada para explicar las hendiduras tnicas y culturales.'
El juego de coalici6n, implica un modelo mis complejo en la interacci6n de los
lideres, ya que este implica la necesidad de la competencia entre ellos
(representado por los nimeros) y a la vez tienen que actuar recfprocamente para
resolver sus diferencias dentro de la coalici6n (representada por los nimeros
dentro del mismo elipse) para asi enfrentarse contra otra coalici6n. Esto
requiere que se consideren las interacciones dentro de y entre las diferentes
coaliciones. Las coaliciones son esenciales a la politica Belga.7 La combinaci6n
de los dos modelos proporciona una representaci6n mds exacta de las relaciones
que afectan las decisiones de los politicos, como es indicado en el diagrama
"combinado". Esto muestra que hay tres juegos: las relaciones entre electores'
y lfderes; las relaciones de lideres dentro de una coalici6n; y las relaciones entre
los lfderes de una coalici6n con los lideres de diferentes coaliciones. Como estos
juegos son fijos, cada juego es afectado por el movimiento dentro de cada una
de las otras relaciones. Los lideres tambi6n compiten por los electores y se
enfrentan a desafios dentro de sus partidos, pero esta figura nos ensefia estas
interacciones para el modelo. Las interacciones pueden ser vistas como un
juego interactivo, los lideres persiguen las estrat6gias que refuerzan su posici6n
total.8 Rudolph pinta un cuadro donde el debate constitucional Belga se
ejemplifica en la manera en la que estos juegos actfian recfprocamente: "el
movimiento (horizontal) de cada partido, en el proceso para reformar la
5.
AREND LLJPHART, The Power-Sharing Approach, in CONFLICT AND
MULTIETHNIC SOCIETIES (J.V. Montville, ed. 1991).

6.
197 (1996).

PEACEMAKING
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Sue Halpern, The DisorderlyUniverse of ConsociationalDemocracy, 9 W. EUR. POL. 181, 181-

7.
Las coaliciones en Bdlgica se complican por los efectos del lenguaje y de la ideologfa. Las
ideol6gicas "familias espirituales" oficialmente son separadas entre partidos de habla francesa y los de habla
Holandes. Sin embargo, en muchas cuestiones constitucionales, los partidos negocean dentro de su comunidad
para asi determinar una estrategia comin con la cual pueden enfrentarse a sus compatriotas del otro lado de
la frontera lingiifstica. Jacques Brassinne, Le Dialgue de Communautde Communautd:Avril-juillet 1992 [The
Dialog of Communication and Communication: April-July 1992], in COURRIER HEBDOMODAIRE DU CRISP
[CRISP Bulletin] (Centre de Recherch et d'Information Socio-Politiques, Brussels 1992).
8.

JON ELsTER, ULYSSES AND THE SIRENS: STUDIES IN RATIONALITY AND IRRATIONALITY (1979).
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constituci6n tiende a incluir un cdlculo individual en el cual las ventajas 6 la
oposici6n de los electores (vertical) se refleja." 9 Muchas variaciones se pueden
encontrar sobre este tema, ya que las relaciones horizontales y las verticales
actfian recfprocamente y cada acci6n obliga la estrat6gia subsecuente. Rudolph
tambi6n not6 que las estrategias que producen el 6xito al principio en la
evoluci6n de un partido pueden ser que necesiten cambiarse para afrontar los
nuevos desaffos a la cohesi6n producida por este 6xito.
El tamafho y la cohesi6n de los movimientos son centrales a los calculos de
los lideres, pues estos movimientos afectan el poder que ellos tienen para
imponer su voluntad 6 alcanzar el ajuste aceptable con los otros. l° Aunque
parece que una fraccionalizaci6n interna afecta, en realidad es posible que la
posici6n horizontal negociadora de un lfder pueda mejorar; tambi6n es posible
que el uso de la relaci6n del lider con sus electores s6a usada para exigir favores
en cuestiones importantes. Los lderes pueden declarar que los desaffos internos
de su posici6n reducen el espacio para la maniobra y el compromiso y a la
misma vez estos aumentan la necesidad de producir un acuerdo favorable para
los electores. Sin embargo, para que la negociaci6n tenga 6xito los lderes
tambi6n tienen que convencer a otros lfderes que ellos razonablemente pueden
llegar a un accuerdo con sus electores. "
Burton not6 los peligros de estas relaciones cuando estudi6 las ideas
tradicionales sobre el conflicto. 12 El conflicto generalmente es considerado
como una competencia por bienes materiales en vez de la competencia por
bienes sociales, que no son escasos, bienes tales como la identidad, el
reconocimiento, y la participaci6n. Por lo tanto los lfderes deben de aceptar
varias restricciones importantes. Ya que los recursos parecen ser limitados, el
beneficio para un lado es considerado una p6rdida para el otro. Esta idea
conduce a que los lderes busquen un acuerdo en el cual las ganancias y las
p6rdidas se reparten proporcionalmente, en vez de una resoluci6n a las
necesidades y a los intereses de cada uno. Es m.s, como cada uno busca un
acuerdo a su favor, cada uno presenta una imigen bien poderosa para debilitar

9.

JOSEPH R. RUDOLPH, JR., Belgium: Variationson the Theme of TerritorialAccomodation, in

ETHNOTERRrrORIAL POLMCS, POLICY AND THE WESTERN WORLD 99 (J. Joseph R. Rudolph & R.J. Thompson

eds. 1989).
10.
Asimismo Rudolph declara, "[el mando de] un partido electoral pequefio.. .TendrA relativamente
poco problema en el mantenimiento de un frente unido al articular la demanda del partido contra los lderes
tradicionales del estado. Pero una vez que el partido comienza a alcanzar el 6xito en las urnas de elecci6n,,
el partido se enfrenta con los juegos nuevos de desafios y sus lfderes deben ocuparse de la nueva tensi6n."
Id. en 105.
11.
Para un argumento de los efectos mdltiples de juegos de dos niveles en la negociaci6n, visto
Putnam, supra nota 4.
12.

John W. Burton, About Winning, 12(1) INT'L ORG. 71, 71-91 (1985).
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la resoluci6n del opositor. Claro, ambos lados saben esto y pueden descontar la
evidente resoluci6n de sus opositores.
Dada esta percepci6n al conflicto, todos los partidos se enfrentan con "este
problema a la entrada, " ya que los lfderes tienen aversi6n a ponerse en un
marco institucional que compromete sus posici6n para negociar o que atra6
cargos de apaciguaci6n dentro del partido. Cuando el conflicto se intensifica, los
partidos generalmente restringen su interacci6n. Si los partidos establecen
marcos institucionales para un acuerdo, estos deben ser lo mis fuertes posible
cuando representan los intereses de sus electores. Los partidos usan las
instituciones mds como un mediador que como una instituci6n para tomar
decisiones probablemente van a exigir un resultado y van a querer tener control
sobre este. 13
Una vez alcanzado el acuerdo, los lideres se enfrentan con "un problema
de reingreso. " Si los lfderes ganan una nueva apreciaci6n por los intereses del
otro partido durante estas negociaciones y al Uegar al acuerdo, ellos pueden
tener dificultad en informar a sus propios electores que no es necesario ganarle
al otro partido. Los electores son movilizados y los grupos son polarizados
cuando el conflicto se intensifica antes de las negociaciones que conducen a un
acuerdo. Los electores probablemente van a seguir viendo la situaci6n como una
de triunfo 6 de perdida y consideran cualquier reconocimiento del inter6s del
otro partido como un signo de debilidad. Los lideres pueden afrontarse con
desaffos de otros que trataran de obligar al rechazo de un acuerdo. Burton
defiende un modo diferente para manejar este desacuerdo, 61 piensa que la
direcci6n a seguir es una en que los partidos opuestos puedan resolver los
problemas al encontrarse en una clase que es facilitada como una opci6n para
encontrar una solucion que a lo mejor podrfa reducir los peligros del problema
de reingreso."4
Cuando el conflicto se desarrolla, los lfderes cambian sus estrat6gias para
adaptarlas a los cambios y a las combinaciones de estas relaciones fij as.' 5 Elster
discute que el desarrollo de modelos especfficos que explican situaciones
racionales son mds complejos, porque es posible que lo que parece ser irracional
o sub-6ptimo al final puede tener repercusiones que producen un resultado que
es 6ptimo duradero."6 Estas consideraciones limitan la oportunidad de
desarrollar un cdlculo especffico para la toma de decisiones. La idea de estos
juegos fijos sin embargo, proporciona una metAfora titil para las coacciones
complejas dentro de las que los lfderes actdan. Los lideres son conscientes de
13.

Id. en 78-80.

14.

Id. en 84-85.

15.
Anthony Mughan, Accommodation or Defusion in the Management of Linguistic Conflict in
Belgium, 31 POL. STUD. 434,434-451 (1983).
16.
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varios factores contextuales y por lo general han desarrollado razones por las
cuales escogen esa tictica. El Modelo de Cambio Estructural representa la
naturaleza dinimica de las relaciones descritas por juegos fijos.
El Modelo del conflicto debe de incorporar cambios que son probables
para la estructura de tales conflictos. El Modelo de Cambio Estructural esta
basado en las escrituras de Burton, Coleman y Schumpeter, 7 e incluyen la
noci6n que la interacci6n del conflicto produce tres tipos de cambio estructural:
1) cambios a los estados sicol6gicos de los participantes debido a los resultados
de la interacci6n, 2) cambios de la estructura o la funci6n de grupos debido a la
movilizaci6n, y 3) las alteraciones a las complejas relaciones sociales de los
partidos que a lo largo afectan el modo de ser de la comunidad entera. Durante
la subida, los estados psicol6gicos son marcados por objetivos cada vez m~is
hostfles y competitivos, actitudes negativas y las percepciones de otros grupos
y de la interacci6n interna del grupo. Este proceso eventualmente puede
desarrollarse en una desindividualizaci6n y en un deshumanizmo, en la que los
participantes se ven asi mismos y ven a otros estrictamente como los miembros
del grupo y no como individuos. La subida puede producir una necesidad mayor
para la coherencia del grupo interno y aumenta el efecto de las normas del
grupo que pueden conducir a la polarizaci6n y esto permite que las facciones
militantes ganen mis influencia, que despu6s afecta la estructura y la forma del
grupo. Ademds, los conflictos a menido cuando se intensifican tienden a incluir
a mis participantes, y cada lado intenta de sostener su posici6n movilizando a
8
sus aliados.'
La Figura nimero dos (2) presenta el Modelo de Cambio Estructural. Este
modelo combina la noci6n del aumento del conflicto como espirales
(representado por las flechas s6lidas) con la confimaci6n regenerada
(representado por lineas partidas). En la figura las palabras Partido y Otro
representan los participantes en el conflicto. El Partido es el participante cuyo
punto de vista es considerado el m~s completo. Yo opino como Rubin y sus
colegas' 9 en la prdctica de poner la diferencia que se percibe del inter6s en la
parte superior a la izquierda. Esta diferencia de inter6s, se asume, da comienzo
al conflicto y conduce la acci6n. Como Rubin y sus colegas, ellos notaron que
este factor tambien puede actuar sobre otras partes del modelo. Yo he cambiado
su modelo pues rechazo la idea de que solo las ticticas pesadas pueden restringir
el alcance, ya que yo creo que las tfcticas ligeras tambi6n afectan el
mecanismo.2 °
17.

JOHN W. BURTON, PEACE THEORY (1962); JAMES SAMUEL COLEMAN, COMMUNITY CONFLICT

(1957); J. SCHUMPETER, THE SOCIOLOGY OF IMPERIALISM (1955).
18.

JEFFREY Z. RUBIN ET AL., SOCIAL CONFLICT: ESCALATION, STALEMATE, AND SETTLEMENT (2d

ed. 1994).
19.

Id.

20.

"[L]a tdcticas livinas son definidas como aquellas consecuencias que son favorable o neutrales
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El Modelo de Cambio Estructural muestra las interrelaciones entre las
acciones y las estructuras dentro de un conflicto. Este contiene unas vueltas que
se regeneran, y su naturaleza circular indica que el conflicto debe ser visto en
t~rminos de interacciones interactivas. Cambios estructurales pueden afectar los
estados sicol6gicos, la estructura y las funciones del grupos, y\o la naturaleza
de la comunidad entera. Las flechas [A] y la [C] indican que las acciones de un
partido en el conflicto pueden producir cambios estructurales que afectan al otro
partido. Por ejemplo, un ataque afectarfa el estado sicol6gico del opositor y es
muy probable que la confianza se disminuya y que la hostilidad aumente. Las
flechas [B] y la [D] indican que la tictica que se escoje tambien es afectada por
condiciones estructurales. El aumento de hostilidad y la disminucion de la
confianza podrfan producir tdcticas mds desconcertantes y tambi~n pueden
reducir la voluntad para negociar. Las flechas [M] y la [N] indican que la
elecci6n de la tdictica tambi6n pueden causar cambios estructurales que afectan
el partido que escogi6 esa acci6n. La acci6n de un partido puede cambiar el
contexto, por ejemplo, el partido racionaliza que un ataque sorpresivo es mejor
pues ellos deshumanizan el hecho del ataque declarando que este era una forma
preventiva para prevenir un ataque inminente del otro partido. Estas
racionalizaciones refuerzan la necesidad de escoger la tdctica. A si mismo, los
mecanismos que alzan la confianza tambi~n pueden ser reforzados por este
m6todo pues se justifican con la percepci6n de que hay una posibilidad de
negociaci6n fructuosa. Las flechas [0] y la [P] indican que las condiciones
estructurales a menudo producen mecanismos de auto-refuerzo, como la
realizaci6n de profecias 6 la percepci6n selectiva.
El Modelo de Cambio Estructural proporciona un modelo bdsico para
ensefilar las diferentes causas de cambio en los conflictos pero permanece
bastante general sobre los varios tipos de cambio que pueden ocurrir. Ademds
de los cambios estructurales enumerados por Rubin y sus colegas, los partidos
tambi~n pueden actuar para cambiar el marco institucional en el que conducen
sus relaciones. Esto es particularmente importante en los conflictos sobre el
marco constitucional de los paises como B61gica. Estos paises que estan en
conflicto son conscientes que los cambios constitucionales tendrdn efectos
multiples y duraderos sobre su poder. Sus sesiones de negociaciones
probablemente producen residuos que afectan las negociaciones futuras. Los
lideres consideran la politica de reforma constitucional como un interactivo
proceso de aprendizaje.
La explicaci6n que nos presenta el modelo aumenta con la incorporaci6n
de la perspectiva que presenta el Cubismo Social. Cambios estructurales pueden
ocurrir en las varias facetas del conflicto: la historia, los datos demogrificos, la
para otros. la tdcticafuerte por elcontrario imponen o amenazan con imponer, consecuencias infavorables
para los otro." Id. en 48.
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religi6n, la actividad politica, la economfa y en los factores sicoculturales. Por
eso si se entiende la naturaleza del cambio y las interconexiones es posible que
se encuentren mej ores soluciones para la regulaci6n del conflicto.
III. IDENTIDAD POLTICA Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El conflicto 6tnico territorial plant6a una amenaza significativa a la
seguridad intemacional en la era despu6s de la Guerra Frfa, provocando guerras
civiles en algunos parses y provocando cambios estructurales significativos en
otros. Para el estudio del conflicto 6tnico territorial hay que considerar como
claves las estructuras institucionales que regulan la interacci6n del grupo y las
exigencias que demandan los lideres del grupo. El entendimiento de la
interacci6n de estas consideraciones puede proporcionar una advertencia del
conflicto candente y puede ayudamos a entender la naturaleza din.imica que
tiene la interacci6n entre la identidad, la cultura y la polftica.
Las Constituciones proporcionan una versi6n idealizada de como la
interacci6n entre grupos deberfa de ser regulada. Por eso, las constituciones
hacen legftimas algunas instituciones y agrupaciones sociales. En sociedades
multiculturales, varios grupos pueden exigir cambios constitucionales que
afectan las interacciones futuras entre los grupos. La polftica constitucional es
interactiva, es un proceso conducido por las confirmaciones y las
representaciones del grupo, la movilizaci6n del grupo, la interacci6n del grupo,
y los cambios estructurales del contexto. 21 Tenemos que emplear el modelo
conceptual para tener un mejor entendimiento de los procesos dininicos del
conflicto. Esta secci6n analiza la interacci6n entre identificaciones de grupo y
la polftica constitucional en B61gica, enfocando el andlisis en Wallonia. Este
an6.lisis indica que cada acci6n de los grupos puede cambiar la estructura de
interacci6n del grupo, formando asf el conflicto y este cambio estructural
tambi6n afecta las opciones disponibles a los grupos. Esto ilustra la gran
importancia de entender el contexto en el que el conflicto ocurre.
La cuarta reforma (desde 1970) de la constituci6n Belga que ocurri6 en
1993 y marc6 la revisi6n completa de los fundamentos que construyeron el
estado. De mds importancia es que B61gica oficialmente se transform6 de un
sistema de gobierno unitario a uno federal. Algunos de los politicos de las
mayores comunidades son partidiarios de la transferencia. Con las reformas
constitucionales en la agenda del parlamento es indicativo que este debate
seguiri. El caso Belga plant6a la pregunta de por qu6 es que el conflicto 6tnico
territorial es tan intenso y persistente y a la vez tambi6n pacffico e
institucionalizado. El uso del modelo de cambio estructural y el Cubismo Social
demuestra importancia del debate constitucional en la regulaci6n del conflicto
6tnico territorial.
21.

TSEBELIs, supra nota 2.
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Despu6s de un repaso de las relaciones entre los dos grupos 6tnicos que
dominan en cada pais, yo examin6 la relaci6n dinimica entre la polftica
constitucional y la importancia polftica de la identidad 6tnica. En la discusi6n
que sigue, las letras maydsculas entre par6ntesis se refieren a las trayectorias
representadas en el Modelo de Cambio Estructural (ver la Figura mimero 2) y
las letras mindsculas indican la faceta del cubo social.22
IV. LA CREACION GRADUAL DEL CONFLICTO tTNICO

En B61gica, la evoluci6n de identidades 6tnico territoriales han conducido
la conducta de la polftica. El cambio gradual de la identidad localizada a una
comunidad 6tnico territorial debilit6 la eficacia del estado unitario y el de las
provincias existentes. Los politicos cambiaron la constituci6n para crear
instituciones que dirigieran las exigencias regionales y culturales un poco mej or.
Nacionalistas Franc6fonos Walloon, o Wallingants, hicieron reclamos como
respuesta a las exigencias de los Flamingants que hablan Holand6s.23 Los
Walones casi uniformemente se separan entre los que se identifican
primordialmente como Belgas y los que se identifican como Valones.24 La
situaci6n actual en B61gica se debe de ver dentro del contexto del desarrollo
hist6rico de las relaciones entre los Fleming y los Valones.
A pesar que el nombre "Belga" se deriva de los Celtas quienes poblaron el
drea alrededor de 650 AC, politicos e investigadores a menudo afirman que una
identidad comtin Belga es considerada artificial.25 Julio Csar conquist6 el irea
en 58-57 AC.26 La llegada de los Francos a principio de los 800s promovi6 la
divisi6n lingtifstica pues la poblaci6n Gallo-Romana se habfa colocado
densamente en el sur para asimilar a los Francos, pero no en el norte.27 Durante
siglos, varias ciudades, estados, provincias e imperios lucharon por el territorio.
No habfa polftica o identidad cultural que pudiera unir a la gente que ocupaba

22.
Las letras mindsculas son representadas como: c= factores sicoculturales; d= demografia; e=
economfa; h= historia; p= actividad political; r= religion.
23.
Wallingants muy raras veces se consideran como nacionalistas. Ellos tienden a acentuar la
importancia de diferencias geogrdficas. Su marca indica la naturaleza defensiva, como derivada del
movimiento Flamingant y los Flamingantes usan los problemas de lacultura, laidentidad dtnica y la lengua.
A pesar de estas diferencias, ambos se refieren a los movimientos 6tnico territoriales.
24.
Michel Vandekeere et al.,
Les Declinaisons de l'identitd en Wallonie: Couplages et divorces
entre dlectorats, appartenanceset prises de position en matidre communautaire et institutionnelle, in IN
ELECTIONS LE FILURE? ENQUtE SUR LE COMPORTEMENT tLECTORAL DES WALLONS ET DES FRANCOPHONES

(A.-P. Frognier and A.-M. Aish-VanVaerenbergh, eds., 1994).
25.

BOULANGt Y CAVENAILE, LA BELGIQUE DES ORIGINES A L'TAT FIDIRAL (1990).

26.

JOHN FITZMAURICE, THE POLITICS OF BELGIUM: CRISIS AND COMPROMISE IN A PLURAL SOCIETY

27.

BOULANG9 & CAVENAILE, supra nota en 23.

(1983).

ILSA Journalof International& ComparativeLaw

1258

[Vol. 8:1249

el drea. Las identidades locales que se desarrollaron primero todavfa impiden la
identidad nacional.
En 1792, Francia ocupaba el drea, e impuso la centralizaci6n y el
predominio cultural. Con la caida de Napo'le6n en 1815, el territorio se uni6 con
los parses bajos [C, p]. Los Belgas se resintieron por las diferencias religiosas
[P, r] y el Holandesismo de la administraci6n [P, c]. Los Belgas declararon su
independencia de los Parses Bajos en 1830 [A D y p]. B61gica adopt6 el franc6s
como la lengua oficial, aunque la gente podia hablar otras lenguas (Artficulo 23)
[P,p y c] 28 El voto que se basaba estrictamente en las propiedades asegur6 a la
burguesfa Franc6fona una mayorfa politica aunque la mayor parte de los Belgas
hablaban dialectos holand6ses. En su independencia, B61gica no tenfa una
lengua estfndar podia ser holand6s 6 franc6s.
Hasta a mediados de los afios 1900, el poder politico, econ6mico y social
se encontraba principalmente con los Franc6fonos, hasta en el Area del norte que
ahora es la regi6n Flemish. 29 El desarrollo econ6mico realz6 el poder de la
regi6n del sur conocida hoy como Wallonia [P, y e]. Algunas partes de la regi6n
del sur se beneficiaron de la revoluci6n industrial, y desarrollaron industrias
pesadas [P, y e]. El estado social y politico de la lengua francesa promovi6 una
presencia fuerte Franc6fona en Bruselas [P, p & d]. 30 El movimiento Flemish,
apoyado por lfderes religiosos y por funcionarios, comenz6 una campafia
cultural para reforzar la cultura Flemish y su lengua casi inmediatamente
despu6s de la independencia [N, c & r & pl. La mayor parte de los Belgas,
independientemente de su lengua, eran Cat6licos, pero un debate sobre la
relaci6n entre la iglesia y el estado aument6 las tensiones 6tnicas [A, r & p, C,
r & p]. La mayor parte de los Franc6fonos favorecfan el seculismo, sobre todo
con respeto a la educaci6n pdblica pagada por el estado. Muchos lfderes
religiosos consideraron que los Franc6fonos eran anti-eclesiasticos, y por lo
tanto procuraron proteger el empleo de la lengua Flemish [B, r & p]. 3' Ademds,
muchos Holandeses que habfan sido funcionarios durante el regimiento
holandes, procuraron mantener su estado exigiendo que el Flemish fuera una de
las lenguas oficiales [B, c &p; D, c & pl. En 1847 el Manifiesto del movimiento
Flemish present6 varias exigencias. [B & C, p & c]. En 1898, Flemish se hizo
una de las lenguas oficiales [0, p & c]. Este reconocimiento transform6 las
relaciones inter6tnicas y esto reforz6 que B61gica se viera como una sociedad

28.

La reforma constitucional de 1993 incluy6 una revisi6n completa y la renumeraci6n de los

artfculos en la constituci6n. Para la simplicidad yo uso la enumeraci6n vieja al referirme a los cambios
anteriores.
29.

RUDOLPH, supra nota 9 en 92.

30.

Martine de Ridder and Luis Ricardo Fraga, The Brussels Issue in Belgian Politics, 9 W. EUR.

POL. 376,376-392 (1986).
31.

BOULANGt & CAVENAILE, supranota 25 en 100.
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bicultural [0 & P, p & c]. 32 Franc6fonos reaccionaron defensivamente contra la
presi6n de los Flemish [C-M]. En 1912, el Congreso Val6n apoy6 la separaci6n
administrativa entre Flandes y Wallonia [A, p; m, p]. En 1912, el Viceministro
del estado Jules Destr~e en una carta al Rey le declar6" Sefior, no hay Belgas".
Hay s6 1o Flemish y Valones, diciendo que por 80 afios se habfa tratado de
construir una naci6n y no se habfa logrado producir una base dominante de
identificaci6n, mientras los grupos ethnoterritoriales habfan ganado y
sobresalido.33
Con la extensi6n gradual del sufragio los Fleming eventualmente
transformaron su mayorfa demogrdfica en poder politico [0, p&d; P,p&d] .34 En
1893 se concedi6 el sufrigio Universal a los hombres pero mtltiples votos
permitieron que los Franc6fonos conservaran la mayorfa de los votos [P,d&p;
O,d&p].35 Esta situaci6n signific6 que el dominio de la mayorfa serfa por una
minorfa demogr.fica. Cada reforma cambi6 el cima politico y cultural para
alentar mds cambios, pero tambi6n mitig6 los niveles de hostilidad que podrfan
haber estallado en un conflicto violento si los Franc6fonos hubieran rechazado
a aumentar la participaci6n Holandesa en el gobierno. Duffy y la aserci6n de
Frensley que los lideres preferirfan el conflicto institucional sobre cualquier
ganancia que hubiera surgido por el fervor del conflicto durante este peri6do.36
La evoluci6n de las relaciones 6tnicas fue interrumpida por la pimera
guerra mundial. La primera guerra mundial exacerb6 las tensas relaciones
6tnicas dentro del ej~rcito, porque los oficiales Franc6fonos ordenaban a las
tropas Flemish. El Flemish Frontpartijexigi6 la creaci6n de unidades separadas
para los militares Franc6fonos y para los Holandeses [Cp&c; Np&c]. Los
Alemanes usaron la estrat6gia de " dividir y conquistar " para ocupar B61gica,
y promovieron el nacionalismo Flemish [Cp&c]. En 1916, abrieron una
universidad Flemish en Ghente [Cp&c]. La Proclamaci6n del 22 de Diciembre
32.

See Raymond Breton, The Production and Allocation of Symbolic Resources: An Analysis of

the Linguistic and EthnoculturalFields in Canada,21(2) CANADIAN REV. OF SOC. & ANTHROPOLOGY 123,

123-144 (1984). Bret6n discute que la importancia simb6lica del estado relativo de grupos es clave en la
legitimidad de un estado. Aunque basado en un caso canadiense, su argumento es relevante aquf. El
aumentado de una minorfa polftica o social probablemente produce una reacci6n defensiva en los que ven su
estado como amenazado. Esto es sobre todo importante si factores demogrficos producen un fen6meno
similar.
33.

Frank Delmartino, A Regional State or a FederalState in the Making?, in FEDERALISM AND

FEDERATION IN W.E. 38 (M. Burgess ed. 1986).
34.

ALEXANDER B. MURPHY, THE REGIONAL DYNAMICS OF LANGUAGE DIFFERENTIATION IN

BELGIUM: A STUDY IN CULTURAL-POLITICAL GEOGRAPHY (RESEARCH PAPERS 227) (1988).
35.

KENNETH DOUGLAS MCRAE, CONFLICT AND COMPROMISE IN MULTILINGUAL SOCIETIES:

BELGIUM 35 (1986).

36.

Gavan Duffy and Nathalie J. Frensley, Community Conflict Processes: Mobilization and

Demobilization in Northern Ireland, in INTERNATIONAL CRISIS AND DOMESTIC POLITICS: MAJOR CONFLICTS

INTHE 1980s (J.W. Lamare, ed., 1991).
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de 1917 afirm6 la autonomfa del Flandes sin 6xito [C&N, p&c].37 Los lfderes
Flemish unieron el sfmbolo del poder y de la lengua franc6sa, representando a
los Flemish como vfctimas quien no podfan comprender a sus opresores
Franc6fonos [C&N, h&c].
Durante el perfodo de guerra interna los nacionalistas Flemish exigieron
la igualdad completa lingiifstica [C&N,c&p]. 1919 marc6 la primera elecci6n
en la cual se us6 la f6rmula "un hombre; un voto" N-O,p; C-P, p]. En 1928, la
administraci6n nacional habfa sido reformada para acomodar las exigencias de
los Flemish para la paridad lingifstica [C&N, c&p]. 38 Los Flemish, notando un
aumento en la presencia de Franc6fonos en el norte, exigieron el
establecimiento del principio territorial como una base para la legislaci6n sobre
la lengua [O-B,d&c&p]. Franc6fonos sin embargo discutieron que el uso de una
lengua deberfa ser a la opci6n del individuo [A-D,d&c&p].39 Una lengua se
estableci6 en 1930 para la ensefianza en la primaria y en la secundaria, con
Flemish se ensei6 en el norte y franc6s en el sur. La Universidad de Gante se
convirti6 en una instituci6n monolingiie Flemish ese mismo afro [C&N,c&p].
En 1932, la administraci6n adapt6 la noci6n de dos regiones monolingies. Estos
esfuerzos aunque dirigidos a cuestiones lingifsticas, reforzaron la noci6n de un
estado biregional y bicultural. Estos aumentaron la saliente de la hendidura
lingiifstica haci6ndola una hendidura territorial [O&P,c&d&p].
La pregunta al Rey reforz6 estas tensiones. Durante la segunda Guerra
Mundial, el Rey Leopold II se rindi6 a pesar de la presi6n que tuvo por su
gobierno para formar un gobiemo en exflio. Al final de la guerra, el Partido
Cat6lico se moviliz6 para de nuevo poner en el poder al Rey, pero los
Socialistas protestaron.4° Esto caus6 disturbios en Liege y Hainaut [D, p & d
& c]. Un refer6ndum se produjo, la mayorfa estaba a favor del Rey, pero la
disparidad regional era notable [M & A, p & d & c]. Los Fleming votaron
abrumadoramente a favor de su restablecimiento [N & C ,p]. Una pequefia
mayorfa de Valones se opuso al plan aunque algunas provincias produjeron una
mayorfa leve a favor [A & M, pl. El Rey abdic6 debido a la oposici6n Valona,
y el trono le pas6 a su hijo [P & 0, p]. 41
Despufs de la guerra, los Belgas establecieron el Centro de Investigaci6n
para la Soluci6n Nacional de Problemas Sociales, Politicos y Jurfdicos en las
37.

MURPHY, supra nota 34 en 105-6.

38.

Robert Senelle, ConstitutionalReform in Belgium: From Unitarianism Towards Federalism,

in FEDERALISM AND NATIONALISM 55 (M. Forsyth, ed., 1989).

39.

Por una evaluaci6n de las diferencias entre los principios de territorialismo y la personalidad,

vista Kenneth D. McRae, The Principle of Territorialityand the Principleof Personality in Multilingual

States, 158 LINGUISITICS: INT'L REV 33 (1975)
40.
En ese tiempo, el Partido Cat61ico era fuerte en Flandes, mientras que el Partido Socialista era
fuerte en Wallonia. Sin embargo ambos partidos tenfan electores en todo el pais.
41.

MCRAE, supra nota 35 en 111.
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regiones Val6nes y Flemish. El Centro inform6 que los Flemish, aunque eran
una mayorfa demogrdficamente, eran una minorfa en la milicia, en los cfrculos
politicos, diplomiticos, de negocio y culturales [0, d & e & p & c]. El centro
not6 una extensi6n de franc6s en las dreas Flemish alrededor de Bruselas y am
lo largo de la frontera lingifstica [la 0, la d].42 Estos informes proporcionaron
incentivos adicionales para la movilizaci6n a lo largo de las lIfneas 6tnico
territoriales [0 & P, c & d & p]. Los Flemish exigieron que el gobierno reparara
las diferencias [C&N,p]. Los Valones se contra-movilizaron encontra de la
amenaza a su posici6n que fue planteada por la mayoria Flemish [A&M,p].
Los desacuerdos politicos y econ6micos se hicieron mds profundos en la
reconstrucci6n inmediata que vino despu6s de la guerra. En Flandes, la
industrializaci6n procedi6 ripidamente [ 0, e], mientras las industrias viejas en
Wallonia regularmente decafan [P, la e] y la porci6n de la poblaci6n Valona en
B61gica se disminufa [P, d]. En los afios 1950, estos cambios, combinados con
el debate con respecto a las reglas de la educaci6n, animaron la creaci6n de los
partidos regionales [A&M,p; C&N,p].43 Un partido Flemish federalista,
Volksunie, fu6 fundado en 1954 [N, p]." Las ganancias econ6micas y
demogrdficas [O,d&e] obligaron al gobierno Belga a reconocer la paridad del
franc6s y del holand6s con una administraci6n separada para las comunidades
culturales [O&P,p&c]. Mientras tanto, el Rassemblement Val6n y el frente
D~mocratique des Franc6fonos fu6 formado para dedicarse a los intereses
regionales de los Val6nes y los Bruxellois [P,p&c].'
A pesar del surgimiento de partidos regionales, los tres partidos politicos
principales (el Liberal, el Cat6lico, el Socialista) mantuvieron su predominio en
la polftica Belga. El Partido Flemish Cat6lico sostuvo la posici6n mds fuerte,
mientras los Socialistas fueron los mis poderosos en Wallonia. A finales de los
afios 1950, las medidas de austeridad y la disinuci6n econ6mica en Wallonia
amenazaron con desestabilizar el gobierno [P,e&p]. En el inviemo de 1960
lideres polfticos llamaron una huelga general nacional contra las medidas de
austeridad del gobierno, pero la participaci6n fu6 sumamente d6bil en el norte
Flemish. Andr6 Renard, un lider de las huelgas, fund6 el Mouvement populaire
Vallon para dedicarse a la reforma econ6mica y social dentro de Wallonia y
para evitar contar con la cooperaci6n Flemish [P,c&p]. Esto reforz6 la noci6n
que las dos regiones principales buscaron diferentes instituciones sociales y
siguieron ideologfas politicas diferentes [O&P,c&p].
42.

BOULANG9 & CAVENAILE, supra nota 25 en 103.

43.

Els Witte, Belgian Federalism:Towards Complexity and Asymmetry, 15(4) W. EUR. POL. 95,

95-117 (1992).
44.

Murphy, supra nota 34 en 201.

45.
El Franc6fonos en Bruselas y Wallonia no siempre se unen en sus opiniones polfticas. La
dimensi6n regional, territorial a menudo interfiere con la capacidad de cooperar.
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El gobierno Belga permanentemente fij6 la frontera linguifstica en 1962 [0
& P, p & c]. Antes de este cambio, el gobiemo habfa tenido que ajustar el lfmite
de vez en cuando para reflejar los cambios del empleo de lengua indicado por
el censo decenal [0 & P, p & c & d]. Reaccionando al aumento dramitico de
Franc6fonos en Flandes que se informo en el primer censo despu6s de que la
segunda Guerra Mundial [0 & B, c & d], los Flamingants reclamaron que el uso
de una pregunta del censo para determinar la frontera era injusto ya que esto era
una indicaci6n de la popularidad de las lenguas, en vez de su empleo real [N &
C, p & c] .46 La protesta oblig6 que el gobiemo quitara preguntas lingifsticas del
censo [C & N, p & c & d], asf quitando el empleo de las lenguas como el medio
de determinar la lengua [0 & P, c & d & p].4' El gobiemo cre6 una frontera
linguifstica para limitar las regiones lingiifsticas territorialmente. La lfnea no ha
sido dibujada claramente; 25 comunas fueron transferidas de la regi6n Flemish
a Wallonia y 24 fueron pasadas en la direcci6n opuesta [O&P,p&c]. Segtin
Dustin, el gobierno inici6 la transferencia parcialmente debido a la fuerza de
partido en esas Areas [N&C,p&d; M&A,p&d].48 Mds importante eran seis
comunas que fueron transferidas de Liege (Wallonia) a Limburg (Flandes).4 9 En
un refer6ndum en estas comunas, el 93 % se opuso a la transferencia, pero el
gobierno rechaz6 y no respet6 el voto [O&P,p&d&c]. 5' La mayorfa de los
Franc6fonos en el Parlamento tambi6n se opusieron a esta ley [A&M,p]. La
transferencia fu6 un ejemplo de legislaci6n importante que pas6 a pesar de los
agudos desacuerdos lingtifsticos [O&P,h&c] .5 Los Franc6fonos sigufan
desafiando la legitimidad de esta ley, sobre todo en Voeren/Fourons donde la
Vuelta a la lista de Liege habfa alcanzado 6xito considerable en las elecciones
municipales [P&D,c&h]. El Flemish Taal Aktie Komitie (el Comit6 de Acci6n
de Lengua) y el Vlaamse Militanten Orde (Del Orden Militar Flemish) condujo
una campafia de intimidaci6n [C&N,p&c] como respuesta a la Acci6n
Franc6fona fouronnaise que fu6 un activismo dirigido a devolver a Fourons a
Liege [A&M,c&p]. El lfder franc6fono Jos6 Happart rechaz6 una oferta de

46.
Aunque algunos miembros de ambos lados colaboraran con los alemanes los Flemish fueron
vistos como los colaboradores mds entusi.smados y por lo tanto fueron sujetos a un tratamiento dspero
despu6s de la guerra. Es probable que que ellos hubieran negado que hablaban Flemish [O&P,h&c].
47.

MCRAE, supra nota 35 en 35.

48.

Interview with Femand-Daniel Dustin, PSC Archivist (1995).

49.

Estas comunas a menudo eran referidas como les Fourons en francds, y Voeren en Flemish.

50.

MCRAE, supra nota 35 en 153.

51.

Xavier Mabille, Le ddbat politique d'avril 1990 sur la sanction et la promulation de la loi,

COURRIER HEBDOMODAIRE DU CRISP [CRISP Bulletin] (Centre de Recherch et d'Information Socio-
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ayuda para el sostenimiento de una campafia terrorista, quizis esto previno un
serio aumento del conflicto [A&M,h]. 52
Los politicos se enfrentaron con otro problema con esta construcci6n de la
frontera linguifstica. Ellos no podian ignorar que Bruselas, que se localizaba en
el lado Flemish del lfmite lingfifstico, tenfa un cuarto de todos los Franc6fonos
en el pafs, y tenfan s6lo una pequefia minorfa de altavoces Flemish [O&P,c&d].
Para poder mantener que esta "mancha del aceite"53 no se extendiera, los
Flemish insistieron, y en 1963 lograron que Bruselas fuera designado como un
territorio limitado bilingie [0-B-N & C, c & p].
Para 1969, los Flemish encontaron otro problema. Aunque el territorio de
Bruselas hubiera sido puesto, "la mancha del aceite" de los Franc6fonos en
Flandes crecia hacia la Universidad de Louvain/Leuven, que estd al este de
Bruselas en Flemish Brabant [0 & P, c & d]. Los altavoces Flemish en la
universidad pidieron por el retiro de la Universidad de los Franc6fonos [0-BC&N, p & c & d]. La divisi6n de la universidad y con la creaci6n de Louvain La - Neuve, simbolizaron los grandes desacuerdos dentro del pafs [A & M, c &
d & p; C & N, c & d & p]. Estos cambios reducieron el apoyo por el estado
unitario porque la noci6n de una identidad comin Belga perdi6 la credibilidad
[0 & P, c & h]. 54
Cambios estructurales se acumularon con tiempo, formando un modelo de
comportamiento y de las percepciones de los grupos. Las interacciones espirales
del conflicto con estructuras que mutuamente afectan el uno al otro debilitaron
el apoyo para una identidad comdn y aumentaron la demanda por la autonomfa
ethno regional. La constituci6n serfa el campo de batalla politico.
V. REFORMA CONSTrrUCIONAL BELGA

Hacia el final de los afios 1960, B61gica requiri6 una gran revisi6n a la
constituci6n. La constituci6n Belga ha sido considerablemente modificada
cuatro veces desde 1970. Cada cambio constitucional implic6 reformas
institucionales para reducir la necesidad de un acuerdo a trav6s de la frontera
lingifstica. Cada vez mis, los lideres tenfan m~is independencia para tomar
decisiones dentro de cada comunidad o regi6n linguistica.55 B61gica ha
52.
Jost HAPPART, Au NOM DE LA LIBERTt [IN THE NAME OF LIBERTY] (1984). Jost HAPART AND
MARIE-PPAULE ESKENAZI, Jost HAPPART: PORTRAIT D'UN REBELLE TRANQUILLE [JoSt HAPPART: PORTRAIT
OF A QUIET REBEL] (1987). Jost HAPPART AND VINCENT VAGMAN, HAPPART DE A A Z: ENTRETIENS AVEC
VINCENT VAGMAN [HAPPART FROM A TO Z: CONVERSATIONS WITH VINCENT VAGMAN] (1989).

53.
Los Flamingantsusaron este t6rmino para simbolizar laconcentraci6n de Francophones en la
eran diffciles de
regi6n Flemish. Esto indic6 que los Francophones estropearon laregi6n Flemish, que ellos
mover y que ellos podrian extender y causar ms dafilo a los Flemish.
54.

Murphy, supra nota 34.

55.
La diferencia de lamayor parte federaciones, leyes federales no invalidan regional o decretos
de comunidad dentro de su jurisdicci6n. Hay unas excepciones a esto, como las preguntas de polftica
educativa.
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abandonado su estructura unitaria a favor de una federaci6n compleja
compuesta de comunidades y regiones, las cuales tienen un translapo de
fronteras. Esta secci6n sefiala las6 principales dimensiones polfticas de estos
cuatro cambios a la constituci6n1
A. La Reforma de 1970
De 1967-71 se produjo una reforma principal a la constituci6n Belga. La
reforma instituy6 varios cambios estructurales que considerablemente cambi6
la tictica usada por los partidos. Los politicos institucionalizaron la naturaleza
binaria de B61gica, estableciendo" las Comunidades Culturales" (el Articulo
59bis).57 Cada una de las tres comunidades - el de habla Flemish, el de habla
Franc6s, y el de habla Alemdn recibieron su propio Consejo y el poder para
promulgar decretos acerca de asuntos culturales y a un cierto grado limitado,
para la educaci6n y para el empleo de lengua [0 & P, p]. 58 Los lideres Flemish
habfan conducido el paso el establecimiento de las Comunidades [C & N, p &
c], pero los Franc6fonos favorecian la regionalizaci6n [A & M, c & p]. Los
Valones exigieron la descentralizaci6n de asuntos sociales y econ6micos para
dirigir la crisis econ6mica de su regi6n [D-A & M, c & e & p]. 59 La constituci6n
renovada reconoci6 tres regiones, pero no logr6 definir las responsabilidades
administrativas de cada regi6n [O&P, c&p]. Los detalles fueron pospuestos, "
beige Ala," para futuras asambleas de los electores. Los Franc6fonos exigieron
el reconocimiento de Bruselas como una regi6n iguala a Flandes y Wallonia
[A&M, c&p]. Los lfderes Flemish se opusieron a darle a Bruselas el estado
regional, temiendo que tal reconocimiento condujera a un cambio a la paridad
dando una ventaja dos por una, para los Franc6fonos [C&N, c&p]. El
compromiso fu6 s6lo una victoria parcial para cada lado, ya que ellos crearon
regiones, pero dejaron a el estado de Bruselas en una ambiguedad.
Otras revisiones constitucionales importantes incluyeron la paridad
lingfiistica obligatoria en el Gabinete, con la excepci6n del Primer Ministro (el
Artfculo 86bis). Las carteras principales gubernamentales fueron divididas
56.
La enmienda constitucional en Bdlgica es conducida dentro del Parlamento Belga. El gobierno
debe producir una lista de articulos los que esto desea repasar para la enmienda. El parlamento entonces es
disuelto, y la elecci6n de una Asamnblea constituyente sigue. La formaci6n de coalici6n despuds de la elecci6n
incluye la negociaci6n de inter-partido sobre las cuestiones. Una mayorfa de dos terceras partes es requerida
para cualquier enmienda.
57.
Los ndmeros de articulo citados aquf se refieren a su enumeraci6n original. La reforma del aio
1993 incluy6 una renumeraci6n completa de los artfculos en la constituci6n.
58.
Mientras dieron a la comunidad de habla alemana poderes, esta tiene una muy pequefia
poblaci6n (menos del un por ciento de la poblaci6n total), y no juega papel clave en la polftica nacional.
59.

ANDR9 ALEN AND RUSEN ERGEC, BRUSSELS: MINISTRY OFFOREIGN AFFAIRS, EXTERNALTRADE

AND DEVELOPMENT COOPERATION 15 (1993).
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igualmente entre Franc6fonos y De Habla Nederlandosa [O&P, p]. Esta
exigencia no incluy6 a los Secretarios de Estado (carteras de sub-gabinete), que
puede ser usado para reflejar la fuerza relativa de los compafieros de la coalici6n
y por lo general favorece a el Flemish. 6 Ademis, la revisi6n 1970 inici6 "una
alarma despertadora " en el proceso, porque en un movimiento de inter6s
firmado por tres cuartos de los miembros del parlamento de cualquier grupo
linguistico podrfa devolver una ley al poder ejecutivo para reconsideraci6n
[O&P, c&p].61 Este proceso puede ser usado en el parlamento Belga (el Artfculo
38bis) y en el Consejo de Bruselas (el Artfculo 108ter, la secci6n 3). La
naturaleza simb6lica de la alarma despertadora aument6 la confianza de que la
mayorfa iba a actuar con el respeto para la minorfa [O&P, c].
B. La Reforma de 1980
Los politicos Belgas de nuevo modificaron la constituci6n en 1980 para
adaptar mejor la nueva divisi6n de poderes. Esta revisi6n ampli6 el poder de las
Comunidades Culturales para incluir unos "servicios personalizados " tales
como la protecci6n de menores de edad y la politica de la salud, pero esto
cambi6 el nombre a "Comunidades" [O&P, c&p].62 El gobiemo otra vez
temporalmente ignor6 la pregunta de Bruselas con el fin de alcanzar este
acuerdo ["lab de o", p; P-D, p]. Una legislaci6n especial parcialmente clarific6
el papel del Val6n y de las regiones Flemish y por eso el futuro de las regiones
permaneci6 en cuesti6n.
La revisi6n en 1980 present6 el Tribunal de Arbitraje (el Artfculo 107ter)
para poner en orden las discusiones entre Comunidades, Regiones y el Gobiemo
Nacional [O&P, p]. Sus primeras decisiones aumentaron la confianza en la
imparcialidad del Tribunal [O&P, c], y la reforma de 1988 aument6 la
jurisdicci6n que fu6 una de s6lo resolver discusiones para los gobiernos a la
juridicci6n de resolver para "cualquier persona que demostrara un inter6s ,63
C. La Reforma de 1988
Se le acredita al "affair de Happart" extensamente con la causa de la crisis
que condujo a la cafda del gobiemo y la elecci6n de una asamblea de electores
en 1987. Happart era un miembro del Parlamento europeo y el Bourgmestre

60.

MCRAE, supra nota 35 en 185.

61.
MAUREEN COVELL, Belgium, The Variability of Ethnic Relation, in THE POL. OF ETHNIC
CONFLICT REG.: CASE STUDIES OF PROTRACTED ETHNIC CONFLICTS 289 (J. McGarry & B. O'Leary eds.
1993); MCRAE, supra nora 35 en 183.
62.

ALEN, supra nota 59 en 15;COVELL, supra nota 61 en 290.

63.

ALEN, supra nota 59 en 21-22.
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(alcalde) de Fourons. 6 Fourons se transfiri6 en 1962 de la provincia Valona de
Li~ge a la provincia Flemish de Limburg como parte de un compromiso que
condujo a la delineaci6n "permanente" del imite lingiifstico [O&P, c & h&p].65
La transferencia habia sido promulgada a pesar de un referendum local en el que
la mayor parte de los Fouronnais se opusieron a la transferencia y a pesar de
votos contrarios por la mayorfa de los Franc6fonos en el Parlamento. Happart
y sus aliados de "Happartiste" siguieron la lucha, diciendo que la transferencia
era ilegftima [A&M, c&p]. Ellos crearon varias organizaciones para luchar
contra lo que ellos consideraron que era un plan Flemish para dominar el pafs
[A&M, c&p]. En 1987, la situaci6n en Fourons de nuevo alcanz6 un punto de
ebullici6n. Notando ambigiiedades legales, Happart no se rindi6 a las pruebas
lingiufsticas requeridas para los alcaldes en Flandes, y esto produjo una
contradicci6n legal en la que Happart tenfa un mandato y a la vez le era
prohibido realizar sus obligaciones de alcalde [A & M, c & p].' El gobemador
de Limburg pospuso la reelecci6n de Happart como Bourgmestre, sobre la cual
el gobierno municipal local se disolvi6 para obligar una nueva elecci6n [B-N &
B-C, p]. Happart gan6 otra vez. Un caso similar surgi6 en Bruselas. Varias
vueltas de este "carrusel", como se le llam6 comunmente, provoc6 un
descontento en ambos lados de la frontera lingiifstica [A-0, c & p; M-P, c & p].
En 1987-88, lideres politicos empezaron nuevas negociaciones constitucionales.
El debate sobre esta reforma muestra la complejidad de desacuerdos dentro
de la comunidad Franc6fona y la importancia del modelo dindrtico del
conflicto. La controversia original acerca de la capacidad de Happart para
realizar sus obligaciones del alcalde se intensificaron al punto que el gobiemo
se derrumb6 y los partidos politicos de Bdlgica pasaron aproximadamente seis
meses negociando un acuerdo que iba mis alld de la situaci6n especifica de
Happart. Todos los politicos tenfan objetivos mfiltiples. Los lideres franc6fonos
tenfan que defenderse de la critica Happartiste [P-D, p]. El lider Social Cristiano
Franc6fono, G6rard Deprez tuvo que defender sus acciones contra acusaciones
64.
Tcnicamente, Happart era Jchevinprimerfaisantfonction,esto es, interpretando Bourgmestre.
El gobierno provincial de Limburg podria prohibirlo de designar Bourgmestre, pero no delegir como un
concejal (6chevin). Pacte 107 de laley Comunal declararon que el Primer Concejal (dchevin primer)se harfa
el alcalde interpretador si el Bourgmestre fuera incapaz de realizar sus (deberes). El Fouronnais asfeligi6 a
Happart como chevin primer,pero laoficina de Bourgmestre ha sido (dejada) vacfa despu6s de octubre del
ario 1986 como consecuencia de una decisi6n por lacAmara Flemish del Consejo de Estado. Esto caus6 "el
carrusel" en el que elgobiemo provincial rechazarfa laelecci6n, pero elecciones nuevas producirfan los
mismos resultados. Esta crisis asi indica laimportancia de las conexiones entre instituciones y elconflicto.
Vea Jost HAPPART, LETrRES QUESTIONS AU MINISTRE DE L'INTERIEUR MONSIEUR JOSEPH MICHEL [LETTERS

AND QUESTIONS TO THE MINISTER OF THE INTERIOR JOSEPH MICHAEL] (1987).

65.
Aunque ellimite pueda ser cambiado segOn un acto de ley,
tal acto requerirfa una mayorfa
especial que incluirfa la mayorfa de representantes de ambos se especializan grupos lingiifsticos-un
acontecimiento improbable.
66.

HAPPART, supra nota 64.
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de que 61 acord6 el plan simplemente a cambiar la coalici6n de los partidos y
que 61 habfa "'vendido" a los Flemish [el M, p]. Dentro del Partido Franc6fono
Socialista, los que apoyaron la polftica regionalista de Jos6 Happart protestaron
que el Presidente de partido Guy Spitaels habia perdido una oportunidad tinica
de reestablecer a Fourons como una parte de Liege [M, c & p]. En los ojos de
ellos, Spitaels se habia rendido a las exigencias interminables y cada vez
mayores de los Flemish.67 Spitaels, sin embargo, discuti6 que 61 habia escogido
la estrat6gia mejor para B6lgica, la que conduce hacia un sistema federal [A &
M, p]. l dijo que 61 nunca habia prometido que Fourons volverfa a Liege.68
Muchos Socialistas temieron que los Happartistes iban a ignorar la plataforma
Socialista, o que iban a cambiarla para hacerla un privilegio regional en vez de
una clase de conflicto [P, c & p].
Como parte del acuerdo, el Derecho Especial del 9 de agosto del afio 1988
cambi6 las regulaciones para las elecciones comunales, por consiguiente
impidiendo la reelecci6n de Happart como Bourgmestre [M & C-P-D, p] .69 El
gobiemo estableci6 un plan de tres fases para cambiar la estructura fundamental
del estado unitario. La primera fase requiri6 el reconocimiento legal de los
derechos Franc6fonos en la periferia de Bruselas, la creaci6n de una Regi6n en
Bruselas con poderes iguales a las otras dos regiones y la extensi6n de la
jurisdicci6n del Tribunal del Arbitraje [P&O, p]. La segunda fase ampli6 el
poder de la Comunidad de habla alemana para que ellos pudieran crear
relaciones intemacionales (el Articulo 59) e incluy6 leyes especiales que
clarifican los poderes de las Comunidades y Regiones [O&P, p]. La tercera fase
establece las elecciones establecidas para las Regiones y para las Comunidades
[O&P, p]. La reforma de 1988 tambi6n incluy6 un nuevo sistema de
financiamiento para las comunidades y regiones [O&P, p].7o Las comunidades
ganaron prdcticamente el completo control de la educaci6n (el Artfculo 59)
[O&P, p].
El compromiso alcanzado por los partidos en esta tercera reforma
constitucional no present6 nuevas o innovadoras instituciones ni complet6 el
proceso de federalizaci6n. Pero sf ampli6 el poder de las regiones y reconoci6
que Bruselas fu6 aprobada como una regi6n en sf misma marcando un punto
67.

Jean-Maurice Dehousse (1995). Entrevista con el autor.

68.

Dider Caudron,. Guy Spitaels :oui d lafin du carrouselfouronnaismais pas en capitulant,LE

PEUPLE, May 18, 1987; Guy Daloze et al, Guy Spitaels:pas touche a la sicuritisocial, LA UBRE BELGIQUE,
Jan. 16, 1989 en 4.
69.
Jos6 Happart. Entrevista con el autor (1995). Happart dice que esto sigue causlindole el gran
dolor, pero 61 permanece activo en el PS. Como un miembro socialista del Parlamento Europeo, Happart luch6
por la regionalizaci6n

y ahora aboga por un estado biregional para el Fourons/Voeren. El permanece un

politico pol6mico, pero popular, Val6n. Es actualmente el Ministro de Agricultura en Wallonia.
70.

ANDRP ALEN AND RUSEN ERGEC, FEDERAL BELGIUM AFTER THE FOURTH STATE REFORM OF

1993 (Ministry of Foreign Affairs, External Trade and Development Cooperation, Brussles, 1994).
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principal en las relaciones inter6tnicas. Esto cre6 cambios estructurales que
aumentaron el paso hacia el federalismo.
D. La Reforma de 1993
Las reformas de 1988-89 dejaron varias cuestiones sin contestar. En medio
de atin otra crisis en 1991, el poder ejecutivo declar6 que cada artfculo de la
constituci6n estaba sujeto a revisi6n y disolvi6 el parlamento asf requiriendo
nuevas elecciones. Los partidos cristianos y socialistas formaron una coalici6n
nueva basada en un acuerdo que era menos exacto que el construfdo en del aio
1988. El acuerdo concret6 la federalizaci6n oficial del pais, incluyendo
elecciones directas para los gobiernos de las unidades constituyentes. Esta
reforma implic6 una completa revisi6n a la constituci6n y firmemente estableci6
los derechos sociales y polfticos. El sistema de numeraci6n de los artfculos
fueron cambiados. M~s considerablemente, el artfculo 1 ahora lee," B61gica es
un estado federal con Comunidades y Regiones " [O&P, p] El artfculo 138
autoriza la Comunidad Francesa y le concede autoridad sobre la Regi6n Valona
y tambi6n establece el grupo lingiifstico franc6s en la Capital Bruselas [P, p]. La
cuarta reforma tambi6n ampli6 el poder internacional de las regiones y de las
comunidades para el comercio y para los asuntos culturales, pero sus acciones
deben de ser compatibles con la politica nacional [0 & P, p]. El gobierno
federal mantuvo el derecho de requerir una conferencia intergubernamental
sobre cualquier tratado propuesto, el Rey puede suspender un tratado si ciertos
criterios especificos se encuentran. La mayor parte de las diferencias entre los
gobiernos siguen siendo tratadas por el Tribunal de Arbitraje.
Como consecuencia de estos cambios, tres regiones (Flandes, Vallonia, y
Bruselas) y tres comunidades (la Flemish, la de habla franc6s, y la de habla
alemana) componen el Estado. La comunidad de habla alemana
geogr6ficamente estA localizada dentro de la regi6n Valona que es dominada por
los Franc6fonos. La comunidad Franc6fona estd localizada en la regi6n Valona,
con excepci6n del territorio ocupado por la regi6n de habla alemana y de la
Regi6n de la capital-Bruselas. La comunidad Flemish estm localizada en la
Regi6n Flemish, y en la Regi6n de la capital-Bruselas. La nueva constituci6n
Belga sefiala las responsabilidades de las comunidades y de las regiones
(Artfculos 115-140). Las regiones tienen lajurisdicci6n sobre cuestiones como
el ambiente, el desarrollo, la vivienda, la politica econ6mica, la politica de
energfa, la polftica de empleo, y la cooperaci6n internacional. Distinto a la
autoridad regional, las instituciones de la comunidad tienen la capacidad de
mando acerca de la educaci6n y de los asuntos culturales como la polftica de la
lengua, las bellas artes, la herencia cultural, las bibliotecas, la radiodifusi6n, y
la polftica sobre la juventud. Las comunidades tambi6n tienen la jurisdicci6n
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sobre los "asuntos personalizados" que son por ejemplo la politica de la salud,
y de la ayuda a indivfduos. 7"
VI. CONCLUSIONES

Con estos cambios estructurales, los Belgas se han adaptado al aumento de
las exigencias que vienen con esta transferencia. La transformaci6n del estado
ha sido hecha por etapas para dirigir las preocupaciones etnoterritoriales
dejando varias cuestiones de lado hasta que un acuerdo pueda ser alcanzado. La
confianza de que las cuestiones sern tratadas es importante para que los
participantes sientan que han sido tratados justamente y para el 6xito de
negociaciones7 Sin embargo, las reformas han reforzado la divisi6n lingiifstica
y regional y han reducido el incentivo para la cooperaci6n. Con los politicos
preocupandose de los int6reses etnoterritoriales, la revisi6n institucional es una
posibilidad constante.
Debido a que no hay tiempo ni espacio, he decidido no discutir sobre la
influencia de la sociedad en la Uni6n Europea. Sin embargo, la sociedad en la
Uni6n Europea cambia algunas de las implicaciones politicas y econ6micas de
las varias opciones de polftica. Es posible que la sociedad con la Uni6n Europea
reduciria los gastos de la desintegraci6n de B61gica en dos o tres estados. Sin
embargo, el estado de Bruselas todavfa sigue siendo una fuente de contenci6n,
ya que es predominantemente Franc6fono, pero esta localizada dentro de
Brabant que es Flemish. Las diferencias econ6micas regionales siguen
fastidiando y sumando a la tensi6n de B61gica. Los Belgas seguirdn afrontando
significantes desaffos al seguir intentando regular el conflicto ethnoterritorial.
Este articulo ha mostrado las significantes interacciones entre las seis
facetas del cubo social. Datos demogrificos, la historia, la religi6n, la economfa,
la polftica y los factores sicoculturales todos juegan un papel importante en las
estrat6gias adoptadas por los varios politicos. La religi6n acentu6 las
diferencias, aunque el pais entero es predominantemente Cat61ico, los Fleming
han sido vistos como los Cat6licos mds leales. Aunque la historia no fu6 usada
con frecuencia para la codificaci6n, la pasada historia que se relatada aquf
comprime las altemativas que pueden ser consideradas en la politica
contempordnea. Las consideraciones demogrificas pueden cambiar la fuerza
relativa de los grupos; por eso, el gobierno ha hecho la colecci6n de la
informaci6n demogrdfica acerca del uso de la lengua sumamente diffcil y no
permitirdn este tipo de preguntas en las revisiones oficiales o el censo. La
imigraci6n, sobre todo en Bruselas, puede cambiar consideraciones politicas en
un futuro pr6ximo. El poder econ6mico ha canbiado de Wallonia a Flandes
durante los ahios. Ademds, las instituciones polfticas han cambiado dando mils
71.
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poder a los Fleming y descentralizando la toma de decisiones. Estas
consideraciones son influenciadas tambi6n por los factores sicoculturales como
la identificaci6n de los grupo y las percepciones de los grupos de afuera y sus
motivaciones. Estos factores son compuestos por el hecho que la minoria
Franc6fona por mucho tiempo sostuvo ventajas polfticas, econ6micas, y
sociales, conduciendo a que los Fleming se vieran como una mayorfa con un
complejo de minorfa."
La creciente complejidad de instituciones
gubemamentales en B61gica es una indicativa de los varios caminos que pueden
ser tomados para regular el conflicto y pueden interpretarse como un
amortiguador que obliga al ptiblico a confiar en que los politicos y en que los
abogados van a revisar todas las implicaciones de los cambios futuros.
Al analizar el conflicto, es importante recordar que un solo modo de
amilisis es improbable para completamente explicar el problema. Sin embargo
varios esfuerzos para reducir el conflicto, incluyendo medidas simb6licas,
institucionales y econ6micas pueden promover la des-intensificaci6n. Estos
accesos creardn el cambio estructural adicional que influird la opci6n para la
tdctica de los partidos. Un aumento en el entendimiento del cambio estructural
es promovido por la sensibilidad a las interconecciones de los varios lados del
cubo social.
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Figura 1: Modelo de Juegos Anidadosl
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